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Wavelength　dependence　of　the　P＊　and　0＊　values　of　SS　Gem　on
November　27／28．　The　P＊　and　e＊　values　do　not　depend　on　wavelength．
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c）　U　Mon
　　U　Mon　was　observed　20　times　on　1993　October　27／28，　1993　Novernber　27／28，
1993　December　25／26，　1994　February　2／3，　1994　February　23／24，　1994　March　31／
April　1，　1994　April　4／5，　1994　December　24／25，　1995　January　15／16，　1995　March　20／
2i，　1995　December　8／9，　1995　December　12／13，　1996　January　31／February　！，　1996
February　3／4，　1996　February　27／28，　！996　November　25／26，　1997　January　27／28，
1997　December　10／11，　1997　December　11／12，　and　1998　February　10／11．
　　We　found　，47　stars　（58　data）　which　are　within　a　60　circle　centered　on　U　Mon．
Among　these　stars，　the　eis　values　have　been　observed　for　42　stars　（53　data）．　We
estimated　the　eis　value　for　U　Mon　from　these　53　data．　The　estimated　value　is；　eis
＝　30．　ln　this　estimation，　the　dependences　of　Ois　values　on　aigse　and　6igso　were　taken
into　account．
　Amoflg　the　above　47　stars，　the　Pis（V）　values　have　been　observed　for　33　stars
（37　data）．　We　estimated　the　pis（V）　value　for　U　Mon　from　these　37　data．　The
estimated　value　is；　pis（V）　＝O．71％．　ln　this　estimation，　the　dependence　of　Pis（V）
values　on　aigse，　6igso，　and　distance　were　taken　into　account．　Among　the　above　47
stars，　the　Pis（G）　values　have　been　observed　for　one　star　（2　data）．　We　estimated
the　pis（G）　value　for　U　Mon　from　these　2　data．　The　estimated　value　is；　Pis（G）一一
〇．82％．　Assuming　that　A．，．＝：O．50ptm，　we　determined　that　p．．．　＝O，77％　as　the　least－
squares　solution，　where　the　Z．，．　value　were　taken　from　the　results　by　Serkowski
（1970）i2’．　We　prescribed　the　A．，．　value，　because　the　least－squares　solution　gives
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unrealistic　values　for　P．，．　and　A．，．　when　not　oRly　P．，．　but　also　A．．．　is　takeR　as　a
free　parameter．　ln　the　determination　of　P．，．　and　A．，．　values，　the　Pis（B）　values
were　excluded　because　the　Pis（B）　values　are　noticeably　smaller　than　the　pis（V）
and　Pis（G）　values．
　　Serkowski　（1970）i2’　determined　that　eis　＝　100，　P．．．＝：1．85906，　and　Z．，．＝O．50ptm．　His
Ois　value　is　relatively　close　to　our　value．　On　the　other　hand，　his　P．．．　value　is
larger　than　our　value　by　more　than　a　factor　of　2．　As　is　exemplified　in　figure　7，
the　scatter　of　Pis　values　is　large　and　the　accuracy　of　our　determination　is　low．
However，　Serkowski　（！970）i2’　determined　his　values　on　the　assumption　that　the
interstellar　polarization　in　the　B　band　is　the　same　as　in　the　V　band　and　that　its
value　is　equal　to　the　average　of　the　observed　polarization　in　the　above　two
bands．　His　assumption　seerns　to　be　unreliable，　thus　his　P．．．　value　also　seems　to　be
unreliable．　ln　fact，　as　is　shown　in　figure　7，　his　P．，．　value　is　larger　than　the
maximum　pis（V）　values　for　the　stars　within　4000pc．
　　We　obtained　the　intrinsic　polarization　by　removing　the　interstellar　polarization
of　our　values．　According　to　Yoshioka　（1998）’3），　the　observed　Q　and　U　values
show　a　loRg－term　time　variation　with　the　period　which　is　close　to　those　of　the
long－term　time　variations　of　brightness　and　radial　velocity．　The　average　0＊　and
p＊　values　also　show　long－term　time　variations，　but　they　do　not　show　a　conspicu－
ous　time　variation　in　the　waveleRgth　dependence．　The　0＊　values　do　not　show　a
conspicuous　wavelength　dependence．　The　p＊　values　do　not　show　a　conspicuous
wavelength　dependence，　too，　though　they　sometimes　show　a　marginal凸type
dependence，　as　is　shown　in　figure　8．
d）　R　Sct
　　R　Sct　is　unique，　because　it　has　a　long　pulsation　period　（144　days）　as　a　RV
Tauri　star　and　it　shows　an　erratic　light　curve　and　sometimes　shows　a　deep
minirnum．　According　to　Buchler　et　al，　（1995）i‘’，　the　irregular　pulsations　of　this
star　are　described　by　a　chaotic　dynamics　with　an　embedding　dimension　of　4．　R
Sct　was　observed　3　times　on　1993　November　24／25，　1994　February　21／22，　and　1996
April　4／5．
　We　fouRd　26　stars　from　the　ISPOL　database　which　are　within　a　60　circle
centered　on　R　Sct．　We　selected　4　stars　（5　data）　for　the　estimation　of　the　Ois　value
among　the　above　26　stars　which　satisfy　the　following　conditions；　d　S　IOOOpc，
18h33M：；3crigse：S！9h，　and　6ig，rok－！00．　The　above　ranges　were　adopted，　because　the
scatter　of　data　becomes　discernibly　smaller　by　narrowing　the　ranges，　as　are
shown　in　figures　9　and　10．　We　also　excluded　the　data　whose　Ois　values　are　larger
than　1000．　The　estimated　value　is；　Ois　＝590．　ln　this　estimation，　the　dependences　of
Ois　values　oR　6igso　and　distance　were　taken　into　account．
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Fig．7．　Dependence　of　the　Pis（V）　values　near　U　Mon　on　distance．　The　scatter　of　the
　　　　　　Pis（V）　values　is　large　for　the　stars　within　2000pc．
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Wavelength　dependence　of　the　p．　and　e＊　values　of　U　Mon．　on
：February　10／11．　The　p。　values　show　a　marginal凸type　dependence．
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of　the　Ois　values　near　R　Sct　on　distance．
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Fig．！0．　Dependence　of　the　eis　values　near　R　Sct　on　distance．　The　data　are　polotted
　　　　　　　which　satisfy　the　following　conditions；　d＄1000pc，　18h33M；＄aigso：＄19h，　and
　　　　　　　6，，，，，）　一　100　．
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　　Among　the　above　26　stars，　we　selected　8　stars　（8　data）　and　2　stars　（2　data）　for
the　estimations　of　Pis（B）　and　Pis（V），　respectively，　which　also　satisfy　the　above
conditions　except　for　that　for　Ois　values．　The　estimated　values　are；　Pis（B）＝O．44％
and　pis（V）＝O．469060．　ln　these　estimations，　the　dependence　of　Pis（B）　values　on
distaRce　was　taken　into　account．　We　determined　that　P．，．＝＝O．46％　and　Z．．．＝O．55
pem　as　the　least－squares　solution．
　　Serkowski　（！970）　i2’　determined　that　Ois　＝ur　320　，　P．，．　＝＝　1．15　906，　and　Z．，．　＝　：　O．5　Opt　m．　His
eis　value　is　rather　smaller　than　our　value，　and　his　P．，，　value　is　larger　than　oiir
vaユue　by　a　factor　of　2．5．　The　scatters　of　θls　and　1）m。、　values　are　large　and　the
accuracy　of　our　determination　is　low．　Howerver，　Serkowski　（1970）i2）　determined
his　values　on　the　same　assumption　as　that　for　U　Mon，　thus　the　accuracy　of　his
determination　seems　to　be　low．　ln　fact，　as　is　shown　in　figure　11，　his　P．，．　value　is
apparently　too　high．　Shakhovskoi　（1964）i5）　determined　that　Ois＝　53．60and　p＝：O．64％．
The　detector　of　his　observations　was　an　antimony－cesium　photocathode　without
filters．　He　determined　the　Ois　value　by　averaging　of　observed　0　values　for　7
early－type　stars　within　a　50circle　centered　on　R　Sct，　According　to　him，　there　is　a
linear　relationship　between　observed　Q　and　U　values．　He　attributed　this　relatioA－
ship　to　a　variation　of　intrinsic　P　values，　with　the　intrinsic　e　values　remaining
constant．　He　determined　the　interstellar　p　value　by　finding　the　point　of　intersec－
tion　in　the　QU　plane　of　the　regression　line　for　the　above　relationship　and　the　line
with　the　inclination　of　2Sis　passing　through　the　origin．　His　asumption　seems　to　be
more　reliable　than　that　by　Serkowski　（1970）i2’，　thus　his　values　seem　to　be　more
reliable　than　those　by　Serkowski　（1970）i2）．　Our　Ois　and　Pis　values　are　more　close　to
those　by　Shak：hovskoi（1964）15）than　those　by　Serkowski（1970）ユ2），　though　the　p
value　by　Shakhovskoi　（1964）i5’　is　larger　than　our　Pis　value　by　a　factor　of　1．4．
　　We　obtained　the　intrinsic　polarization　by　removiRg　the　interstellar　polarization
of　our　values．　The　P＊　va｝ues　show　neither　a　conspicuous　time　dependence　nor　a
conspicuous　wavelength　dependence．　Most　of　their　values　are　within　the　range
from　O．7％　to　O．9906，　though　the　values　on　1993　November　24／25　are　slightly　larger
than　those　on　1996　April　4／5　by　about　O．ISO）6．　Some　of　the　data　show　a　slight
increase　with　wavelength　as　is　exemplified　in　figure　12．　The　0＊　values　show
neither　a　coRspicuous　time　dependence　nor　a　conspicuous　wavelength　depend－
ence．　Most　of　their　values　are　within　range　from　200　to　300，　as　is　also　exemplified
in　figure　12．　Contrary　to　the　above　results，　the　e．　values　obtained　from　the
interstellar　polarization　by　Serkowski　（！970）i2’　show　a　noticeable　wavelength
dependence　（Yoshioka　（1995）i6’）．
3．　Discussion
We　obtaiRed　the　intrinsic　polarization　for　4　stars，　for　which　the　intersteller
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Fig．11．　Dependence　of　the　Pis（B）　values　Rear　R　Sct　on　distance．　All　the　data
　　　　　　　within　1000pc　are　plotted．　This　figure　shows　that　the　P．，．　value　by
　　　　　　　Serkowski　（！970）i2’　is　too　high　for　the　star　with　distance　of　220pc．
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Wavelength　dependence　of　the　P＊　agd　0．　values　of　R　Sct　on　1996　April　4／
5．　The　p＊　values　increase　slightly　with　wavelength．
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polarization　had　been　determiRed　by　other　observers．　Generally　speaking，　our　Ois
values　which　were　determined　by　the　near－neighbor　method　from　the　ISPOL
database　are　close　to　those　determined　by　other　observers，　while　in　some　cases
our　p．，．　values　differ　marked｝y　from　those　by　other　observers．　Thus，　our　eis
values　seem　to　be　reliable．　As　the　numbers　of　data　are　relatively　large　and　the
scatters　are　relatively　small　for　TW　Cam　and　SS　Gem，　our　p．，．　values　for　these
stars　seem　to　be　re｝iable．　The　differences　between　our　p．．．　va｝ues　for　these　stars
and　those　by　Nook　et　al．　（1990）’e’　seem　to　be　mainly　due　to　the　parameter　used
to　estimate　p．．．　values．　As　mentioned　above，　our　selection　of　the　parameter　is
more　grounded　than　that　by　Nook　et　al．　（1990）iO’，　so　our　p．，．　values　seem　to　be
more　reliable，　As　the　number　of　data　are　small　aRd　the　scatters　are　large　for　U
Mon　and　R　Sct，　the　accuracy　of　our　P．，．　values　for　these　stars　seem　to　be　low．
Nevertheless，　as　mentioRed　above，　our　P．，．　values　seem　to　be　more　reliable　than
．those　by　Serkowski　（1970）i2’．
　　Except　for　U　Mon，　our　0＊　values　do　not　show　neither　a　noticeable　time
variatioR　Ror　a　noticeable　wavelength　dependence．　The　average　of　our　e＊　values
for　U　Mon　show　the　time　variation，　but　they　do　not　show　a　Roticeable　wave－
length　dependence．
　　Except　for　U　Mon，　our　P＊　values　do　not　show　a　conspicuous　time　v3riation．
The　average　of　our　P＊　values　for　U　Mon　show　the　time　variation．
　　These　resuks　suggest　that　except　for　U　Mon　the　geometrical　arrangemeRts　of
CDE　of　these　stars　do　not　change　with　time．　For　U　Mon，　the　geometrical
arrangement　of　CDE　seem　to　change　with　the　short－term　and　the　long－term
brightness　variation．　For　TW　Cam　and　R　Sct　the　defiRite　conclusioR　concerniRg
the　time　variation　cannot　be　drawn，　because　the　observational　errors　are　large
and／or　the　observations　were　made　at　about　the　same　magnitudes．
　Our　p．　values　do　not　show　a　conspicuous　wavelength　depeltdence　or　show　a
slight凸type　dependence．　This　result　confirms　the　tendency　for　the　observed　p
values　of　the　stars　belonging　to　the　group　A　to　show　a凸type　dependence．
　The　analysis　are　being　made　for　the　remaiRing　！3　stars　which　include　the　stars
belonging　to　the　RVb　group　and　to　the　group　B　and　the　group　C．
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